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Summary: Bladder complications associated with inguinal hernioplasty is a rare 
condition. A 76-year-old woman was referred to our hospital complaining of abdominal 
distension with lower abdominal pain after left inguinal hernioplasty. About 2000 ml of 
urine-like fluid was obtained by abdominal puncture. Cystogram and abdominal CT scan 
revealed evidence of intraperitoneal urinary infiltration. At laparotomy there could be 
found a small hole in the bladder wall around which peritoneum with severe edema and 
necrotic change was observed. Partial cystectomy was performed. There have been 5 
reported cases of bladder rupture after inguinal hernioplasty in the J apanese literature and 
we review the pathogenesis and treatment of this rare condition. 
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mlが認められたため，同日同病院に入院した. 5月 1 細菌培養は陰性であった.
日.BUN 49.4 mg!dl， Cr 2.4 mg!dl，尿量 2950mlであ X線検査所見.排池性尿路造影(Fig.3)では骨盤腔内
ったが， 5月2日には BUN28.2 mg!dl， Cr 0.9 mg!dlと への著明な造影剤の溢流が認められ，また腸管ガスの貯
改善した.5月2日，膨脱造影(Fig.l)にて造影剤の腹腔 留がみられた.








学検査では BUN25.0 mg!dl， Cr 1.5 mg!dlと軽度の上 めた.左鼠径管に連なる腹膜には数木の絹糸で縫合した
昇が認められた以外はすべて正常であった.尿所見では， 痕跡があり，同部周辺には浮腫が著明で，一部は壊死を
Fig. 1. Cystogram demonstrting intraperitoneal blad-
der rupture. 







showing intraperitoneal leakage of contrast Fig. 3. Excretory urogram showing intraperitoneal 

















りでは 4 例5~7)みられ，白験例を含めて計 6 例である 1-6).




























好で，勝脱壁の不整もなく， 6月 22日術後 52自に退院し
た.以後外来にて経過を観察しているが，術後2年 6カ
月を経過した現在，消化器合併症もなく経過良好である.
Fig. 4. Postoperative excretory urogram showing no 
leakage of contrast medium. 
Tabl巴1. Reported cases with rupture of the urinary bladd巴r
after inguinal hemioplasty in Japan 
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